











Analysis of Writers ’ Introspection with Screen Recorder:  
What Factors Do English Speakers Care about  





Introspection analysis, linguistic consideration, writing e-mails, Screen 
Recorder, Follow-up Interview
Abstract
 This research note introduces and examines a research method for eliciting writers’ 
introspection in writing emails. The method is a combination of Think Aloud Protocol 
and Follow-up Interview with QuickTime Player Screen Recorder.
 Two English native speakers joined the pilot study, in which they wrote three types 
of emails: refusal emails in a work situation, thank you emails for hospitality, and a 
condolence email to a person who lost his/her son. All of the situations were familiar to 
the informants, and they had clear images of to whom and about what they wrote. The 
process of writing emails was recorded in QuickTime Player Screen Recorder, so all of 
the letters’ keyboard input, pausing and editing were video recorded. A second 
conversational session for reviewing what they wrote (a kind of follow-up interview by 
the researcher) was also recorded with QuickTime Player. 
 There are various matters to be attended to when conducting this introspection 
analysis, but the result of this pilot study shows that this method has good potential as 




































































個人差が大きい事が欠点としてあげられている。（ Brown 2006, pp.678-686 ）
　言語教育の分野でも、特に読み書きの研究で TAP が用いられることがある。Jourdenais、他
（ 1995 ）は、第二言語としてスペイン語を学んでいる英語話者の学習効果を、TAP 作文で証明し
た。1 つのグループには、指導したいターゲットの文法事項を太字で強調したリーディング教材、
もう一方には何も強調がないリーディング教材をまず読ませ、その後、同じような内容の絵を見
























　たとえば、重光（ 2015 ）は調査対象者に初対面の人と会話をしてもらい、その後に 5 分ほど
の、調査者と調査対象者一対一のフォローアップ・インタビューをおこなっている。日本人の日


































がはっきりしているものにし、送信相手との関係も決め、5 から 10 センテンス程度で書けるもの





　　　　　Hi, X （ receiver’s first name ）.
　　　　　 We have a visitor coming in from XX （ location ） next week and I would like him to see 
what you do in XXX （ job section ）. Would you mind spending a couple of days with 
him?











































　メールを書くのに 10 分かかったとしたら、説明のセッションはそれよりやや長くなる。1.2 倍
程度のものが多かった。
〈 SR データの整理と文字化〉
　データとしては、（ 1 ）作文時の SR データ、（ 2 ）作文時のデータを見ながらのフォローアッ








































　　内省 1：Ａ：Yeah ... It’s a genre.
　時間がかかっていることに関して：
　　内省 2：Ｂ：Now, I’m thinking – what do I want to say. ... 
　親しい友人への手紙に関して：
　　内省 3：Ｂ：I consider X is a real friend, and so for me the letter is very personal.
　Thank you. ではなく、I wanted to say thank you. と書くことに関して：




　　内省 5：Ａ： ... Yeah you have to pick up some examples of what was fun. So this is what 
stands out in my mind.
　　内省 6：Ｂ： If you are going to write something like this, you want to personalize it, I think. 
... This is another form of being honest. It’s a kind of sincerity; it shows 
sincerity.
　　内省 7：Ｂ： I really think about the time when I’m writing this letter. I don’t just say thank 
you nah, nah, nah, I think I think in my heart about what was special and I 
put that in the letter. ... But this is because we are friends and I mean, I mean 
it’s sincerity.
　見直して、単語を書き換えている事に関して：
　　内省 8：Ｂ：I had the word “warm” many times. ... And it’s because that’s how I feel. ...
  　　　　　　　But you can’t stylistically keep the same word many times. ...
  　　　　　　　 Generous. ... heart-warming ... And then and then X is warm. So I use the word 






ストネームで姓は使われない。Dear か Hi にファーストネーム、あるいはファーストネームだけ
の場合があった。感謝状とお悔やみは Dear、職場でのやりとりは Hi とファーストネームか、フ
ァーストネームだけである。同僚同士は Hi で始め、ただし何度もやりとりをしている場合には、
名前だけという場合もあるという。面白いのは、上司・長などの立場にある同僚に対しては、名






　例 1：We are always happy to introduce people to what it is we do here. （相手 1 ）
　例 2： Thank you for thinking about including XXX. We will be happy to work with you to find 












　例 3： Generally, it’s helpful to have an agenda for the time they spend there so we can try to 
make the experience as meaningful as possible. Unfortunately, early June is a terrible 
time to do this. We are in the middle of our XXXX and I’m getting ready for a two-
week vacation ...（相手 1 ）
そして、また協力体制を述べる：
　例 4：I would be happy to discuss this if he were to move his trip to July.
　　　　Otherwise, I think XXX would be willing to help out.（相手 1 ）
　Ａのメールでも、出だしはやはり協力的な文になっている：
　例 5： I am happy to sit down with our visitor over coffee or lunch to explain the program.
（相手 1 ）
　例 6： I’m happy to help out in any way I can. Can you give me a bit more information on this 
person? Does she have ... （相手 3 ）




　内省   9：Ａ：... do I want to sound more friendly, ...（相手 1 ）
　内省 10：Ａ：... Yeah, so continue negotiating. ... don’t close the door.（相手 1 ）
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